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We compared the sensitivity of Bladder Chek NMP22 with that of urine cytology in bladder cancer
patients. Further, we evaluated the usefulness of Bladder Chek NMP22 in patients with benign diseases
such as cystitis, urolithiasis, and benign prostate hyperplasia (BPH) and examined how blood cells in urine
samples affect the results of Bladder Chek NMP22. Patients with macroscopic hematuria were excluded
from this study. Of 77 bladder cancer patients, Bladder Chek NMP22 showed positive in 46.8%, while
urine cytology in 33.8% (p＝0.16). Bladder Chek NMP22 and urine cytology showed positive in 31.8 and
0.0% in G1 (p＝0.004), 51.2 and 46.3% in G2 (p＝0.66) and 57.1 and 50% in G3 (p＝0.71) ; 44.4 and 88.9%
in Tis (p＝0.052), 25.6 and 15.4% in Ta (p＝0.27), 72.2 and 33.3% in T1 (p＝0.02) and 81.8 and 54.5% in
T2 or higher (p＝0.18), respectively. In bladder cancer patients with microscopic hematuria or pyuria, the
positive rates of Bladder Chek NMP22 were 82.1 and 73.1%, respectively, whereas they were 26.5% (p＜
0.001) and 33.3% (p＝ 0.002), respectively, in those without hematuria or pyuria. In 36 cystitis, 20
urolithiasis, and 19 BPH patients, the positive rates of Bladder Chek NMP22 were 58.3, 25.0 and 5.5%,
respectively. Bladder Chek NMP22 showed higher sensitivity for detection of bladder cancer, especially in
low-grade and low-stage cancers than urine cytology, but the result was likely affected by blood cells in urine
samples. Thus, although Bladder Chek NMP22 may be less useful as the ﬁrst device for screening of
urothelial cancer in patients with hematuria or pyuria, it may show results of high quality when used in
patients with negative urine cytology after excluding benign diseases.
(Hinyokika Kiyo 55 : 71-74, 2009)










Nuclear matrix protein 22 (NMP22) は nuclear mitotic
apparatus complex として知られる核蛋白の一種であ






を簡便に測定する試薬 Bladder チェック NMP22 が使
用可能となり，その臨床的簡便性と有用性についての
論文が散見される5~7)．しかしその一方，尿中血球成




Bladder チェック NMP22 と尿細胞診の陽性率を比較
するとともに，悪性疾患を伴わない膀胱炎，尿路結
石，前立腺肥大症および過活動膀胱患者の尿を検体と
して Bladder チェック NMP22 を測定し，その結果と
尿沈渣所見との関連についても検討したので報告す
る．








類の class IV・V を陽性と判定した．対照群として，
同時期に急性単純性膀胱炎36例，尿路結石20例，前立
腺肥大症および過活動膀胱19例から採取された尿検体
を用いて Bladder チェック NMP22 を施行した．





















認めなかった．Grade 別ではそれぞれ G1 で31.8％と
0.0％ (p＝0.004），G2 で51.2％と46.3％ (p＝0.66），
G3 では57.1％と50.0％ (p＝0.71）であった．浸潤度
別では Tis で44.4％と88.9％ (p＝0.052) で，Ta で
25.6％と15.4％ (p＝0.27），T1 で72.2％と33.3％
(p＝0.02），T2 以上で81.8％と54.5％ (p＝0.18) で





Table 2. Results of Bladder Chek NMP22 in bladder cancer patients with/eithout
microscopic hematuria or pyuria
n No pos (％) p G3 ％ p ≧T1 ％ p
Hematuria






No 49 13 (26.5) 15.4 53.8
Pyuria






No 51 17 (33.3) 17.6 58.8
Table 1. Results of Bladder Chek NMP22 and urine




Bladder Chek NMP22 Urine cytology
Total 77 36 (46.8) 26 (33.8) 0.16
Grade
G1 22 7 (31.8) 0 (0 ) 0.004
G2 41 21 (51.2) 19 (46.3) 0.66
G3 14 8 (57.1) 7 (50.0) 0.71
T stage
Tis 9 4 (44.4) 8 (88.9) 0.052
Ta 39 10 (25.6) 6 (15.4) 0.27
T1 18 13 (72.2) 6 (33.3) 0.02
≧T2 11 9 (81.8) 6 (54.5) 0.18
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性率は，それぞれ26.5％ (p＜0.001），33.3％ (p＝










男性 17例，女性 2 例で，すべて尿沈渣は正常，































診の陽性率は88.9％と Bladder チェック NMP22 より
高い結果であったが，それ以外の Ta，T1，T2 以上















尿中血球成分の存在が Bladder チェック NMP22 の
結果に影響を与える理由として，
1） 白血球は大きな核を有しこの核内の NMP22 抗
原が影響する．また赤血球は核を持たないが，血球の
膜蛋白が影響する．












または尿中白血球数 5 個以上/HPF での偽陽性率が
40％を超えたと報告している．今回のわれわれの研究




球成分がどの程度 Bladder チェック NMP22 の結果に
影響するか臨床的に検討した報告は，われわれが知る
Table 3. Results of Bladder Chek NMP22 in benign
disease patients with microscopic hematuria or
pyuria
n No pos (％) p
Cystitis* 36 21 (58.3) ―
Urolithiasis 20 5 (25.0) ―
Hematuria
Yes 6 2 (33.3) 0.58
No 14 3 (21.4)
BPH and OAB** 18 1 ( 5.5) ―















Bladder チェック NMP22 の結果に与える影響につい
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